





Focusing on the Gray Zone of Human Trafficking
by Reviewing the Cases of “False Marriage”
FUJIMOTO, Nobuki
As a result of the stricter immigration control on ‘entertainers’ from the Philippines as 
one of the major steps taken in 2005 in the Japanese government’s measures against 
human trafficking, the number of Filipino (mostly women) arriving in Japan with the 
status of residence “Entertainer” drastically decreased from 82,741 in 2004 to 1,407 in 2011. 
On the other hand, the number of crack down on false marriage couples between Japanese 
men and Filipino women has been increased. 
Many women seem to be deceived by brokers who eventually exploit them, after starting 
to work in Japan with the status of “Spouse or Child of Japanese National”. However, the 
women would be found guilty for making false entries in notarized deeds under Article 157 
of the Penal Code, if arrested. This article focuses on the gray zone between ‘criminals’ and 
victims of human trafficking, by reviewing some court cases and interviewing with women 
involved.
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因果関係は実証できないが、「行動計画」の実施の過渡期である 04 年から 06 年にかけて特筆
すべき現象が起きた。04 年には 82,741 人だった「興行資格」での新規入国者数が 2005 年には
47,765 人に半減し、06 年には 8,607 人へと急減した。それに反比例するかのように、日本男性
とフィリピン女性との婚姻数４）が 8,397 組（04 年）、10,242 組（05 年）、12,150 組（06 年）へ
と急増した。「駆け込み結婚」のような現象が一時的に起きた。しかし、フィリピンパブが激
減し「出会いの場」が少なくなったせいなのか、07 年以降国際結婚の件数は毎年減少を続け、
11 年は 4,290 組にまで減った。
リリーのケース
各地の繁華街からフィリピンパブの灯りがほとんど消えた 09 年 4 月、大阪市内の歓楽街で
入口の看板にフィリピン女性の顔写真が貼ってある店を見かけた筆者は興味津々で入店した。
店内には、若いフィリピン女性が 8人ほどホステスとして待機していた。席に案内されるとリ





































































































































５）2012 年 7 月からの改定入管法の施行により、外国人登録証明書から在留カードに替っている。
６）改定入管法のもとでは、「日本人の配偶者等」の在留期間は 1年、3年に加えて 6カ月と 5年が追加さ
れた。
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